















































Development of e-Learning System Connected an English Class to Home 
Learning for Understanding the Multiple Knowledge








This study reports on the process how graduate students acquire the knowledge when they develop the 
e-Learning system for English teachers based on a textbook which is intended to connect a class to home 
learning. Comparing the qualitative analyses of the daily reports which were written by graduate students 
including two English teachers and the quantitative analyses of its text mining, the potential of the 
quantitative analyses was pointed out in addition to the qualitative analyses.
キーワード：デジタル教材，英語科教育，家庭学習，教材開発，テキストマイニング












































































































































































































今回は，中学校 2 年生を対象とした，NEW HORI-
ZON English Course2(6) の中から Unit2 A Trip to New 




















コンテンツの開発環境として，主として Adobe Flash 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 68 － － 69 －
家庭学習と授業をつなぐ英語教材の企画開発を通した多面的知識の実践的理解について
少しずつでも前に進んでいく，前のめりだけれども前の





























































































































































































































まず，制作するものが決まった 5 月から 7 月までの日
報メールを基に，受講者全員のメールの文を分析対象と





































・5 月と 6 月の両方に関連付けられている内容は，受講
者名を除くと「自分」「思う」である。これは，時期的
に企画段階に近く，自らの意見を示す内容が含まれてい
























































































内容が出現している。また，5 月 6 月には，受講者Ｂ，
























































































（3） 小寺光雄「Moodle を利用した e ラーニング用英語
教材の作成とその学習効果について」福井工業高等









ケート分析」日本工学教育協会 工学教育 43 巻, pp9-
14, 2011






（8） IT 用語辞典 e-words, http://e-words.jp/
（9） KH Coder, http://khc.sourceforge.net
（2014年９月１日受付）
（2014年10月８日受理）
